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Aoting on s, proposal from Mr von d.er Groelenl the nenber of the
Connlgsion with speoial reeponsi.btlity for oompetitiony the Comniselon
of the European EcononJ.o Cornnunity has sent the Governnents of the
Menber $ta,tes a nemorandum on concentration of firns in the Comnon
Market. This d.oounent, the fruit  of extenslve t.esearohr d.eals
with problems of economlos, oOnpany Iaw, tax Lan and. monopoly larr
that arise ln this oonnneotion.
The neurorandum takes as lts  starting-point the Conutrnityr s
Aotton progranne of 0otober 1962 (eocor 2J and.26). It  illustrateg
and. anpl|fies the epeeoh on "Competition  polioy as a part of eoonomlo
poltoy in the Conmon nfiarkett' whloh wag made by M. -von d.er Groeben
letore the European Parliament in Strasbourg on 16 June 1955.
The reeearoh done by the ConnJ.ssLon has ted to the foJ-lowing
eonoLuslonsr
1.  fhe ?rogtressive abolltlon of cugtons dutieg and quotas
lnduees lnany enterpriseg to adapt theuseLves to the larger narl<et ln
the Europe*n Con*unftyt Thl"s proeess of ad^aptatlon nake6 !t
n."e"sqry for entelpri6eE to ooue together in uany Tref,El whether
by nergel; aoqulsltlon of holdJ.ngs1 the creatLon of Jotnt subsidiarieeg
Or other meang. Shege arrangements often tts('urqgg Dfgduotlv' 
':
fty,  technlcaL progress and. researoh; they inprove both the regl-l'lEnoe
ot- itre enterprLees an6 thelr oonpetitiveneas on the nationalr European
and. world. narketgr
ft  is not posoible to raake nalld. generallzatlone about the
optinurn elze of an enterpriaer 0ften, howeverl larger enterpriaes 8,re
tltter  able to aclapt thernse]-ves to Europels expand.ing internal narket
and. to keener internatlonal eonrpetition than are sna.ller oll€81 ag
theee find themselves at a d.isad.vantage particularly oYer ralsing
oapital and. fJ.nanoing teohniaal research.
2.  To nake this prooess of adjustnent eagier f,or enter?risest
obstacLes arJ"sing fron tax law will  have to be lemovedr ae these
dlsoourage merg:ers ancl hold.ings when tha firus  oonoer'ned are
separated. by frontiersr  In nergers of thls type, for exanple;
oonsiderable tax reseryes nust be d.eolared and' taX pald. o! thenr
Tbe regulting difficultlee  m'Ltst be removed ag far ag posslble.
A speolaL trforklng Party le oonsld.ering the problerns involvad'
In add.ition, the Connl"sslon w111 prepare the ground. for the
harnonlzatl"on of d.Lreot taratlonl parttoular}y the taxatJ-on of
oorporate proflte,  tn ord.er to prevent artLfLclaL d.{stortlone of
conpetitlon  antL errirrs Ln slting.  In this connectton a conparatlve
etu-dy of the tax burcl.en will  be madlep the results of whLoh rl11 be
tnportant for the subsequent nork on haruonizatLon.
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@nsidera.bl.e obetaol.es to lnternatlonal.  nelgers
and laternatlonal ho1ilin66 .aud to. the oreation of iotnt  subsidlarlEg
are presented. by oonpa[y lar!  as yet tbere J.e no lnternatlonal
regutation goverrdng tire nay la whJ.ch eaterprlaes otl tllfferent sld.eg
of a frontier nay comb5.ne. fhe Commisslon wtlL therefore give steady
support to attenpts to oreate a new lega1 forn of European llniteil
coopalsr Preltniuary work on thts ie now in progteaer
4, .g.t the sane time the Conmisslon  conslclere J.t loportant to
ensur€ that ercall ancl nediun-slzed enterprises are abLe to oontLnue
to fuLfil  their specifio taakg. In conpetitlon wlth large ente1'-
prLsee thay may finiL thenrselvee placed at a partloular dleadvantage
where salee organization and. narket researoh a:re oonoerned,; purchas-
ing conditlons nay be lees favourable; difftculties  may arise ln
ad.apting rnachines and equiprnent to the snaller eLze of their undertakLng;
they nlght find. they $ere legs able to influence denaad; oapital
night be itlfflcult  to prooura, and. so might lnformatlony particularLy
with regard. to teohnlcal progress and. foreign narkets; ald. there
nlght be oonplioatlons oyer aooese to particular narkete (e.9. ord,ers
fron pubJ.5.o authorttlee ).
llhe Corornl.ssion therefore adroeates the followlng nea.suress
earll-er introduotion of Lto propoeed eysten of taxatlon on value ad.d.etlt
whloh wilL not affeot ooupetldtgn; relaxatf.on of the nlee  governing
agreements on Jolnt researob; speclaLi.zation aad. ratlonalizatleng
approval of Jotnt purohaotng arrangeurenteS a revlew of nationaL
reguLatlone rhioh work to the tll.sad.vantage of enalL ancl ned.iun-sizeil.
enterprl"aee;  and ne&6ures that will  nake it  eaeLer for then to galn
aooess to the capital. narketr The ComurLesion  intend.s to dlsouss
ln detall with the Menber States antl the parties oonoerned. what oan be
d.one ln this reepeot within the franework of the freaty of Rous.
5.  Tfhile the Conmlsslon w11L, on the one hande work for  tbe
ell.nlnation of artiffaial"  barrlere that prevent European enterprieee
oonJ.ng together in a way that wouLd, lncreaoe productLvity, {t  w{Ll
uee tts  powers under the EEC freaty and. CounclL Regulatlon l{or 17
to oppose any forn of combinatlon that woulcl Leatl. to the nonopoly of
a market.
'I
lhe ban on cartete (lrttcle  Bj of the treaty) 14, ln the
ConnisgLonte oplnj.on, netther intendetl aor suitabLe to prevent the
clorolnatlon of a given narket !y uergers otr other forns of csnbinatLon.
The provislon d.ealing with nonopoliee (lrtlole  85) prohlbtts the
abuse of cloninant positlons within tbe 0ounon Marketr
In any particulatr case the first  thlng to be d.one is to flnd out
whether the enterprlse in question d.oes in faot enJoy a donLnant
position.  Thls oannot be deternined. simply by cone!.d.ering an enter-
prleel s share of the rnarket or other quantltative featuree, A d.onLnant
positlon consiste pri.naril.y in the abiLLty to exert a substantial antlt
for the enterprige in questLonr a pred.lotable LnfLuenoe over what






to ouet conpetitora fron the uerket at wLll oan alreatty be ealtt to
enJoy a d.onlnant positl,on even whea l.tg owa share of the narket ls
etLLl conparattvely snalJ.r
A doninent poeitS.on nay have Lts roots Ln produotLon, d.latributlon
or ftnancial gtrength, fhe trend of the market should. therefore always
be taken into aooount, anct the flrn  conoerned  ehould be seen in the oon- text of al.l lts  eoononic re3.at{one' ITitbi-n an ollgopoly the enter* prlse that le founcl. to be the trprice lead.ertt nay nell be d.orcinant.
Ehe flrnts  posltton as a suppller trlthln the Comnon Me:rket ls
d"ectsl,ve' It  ls  therefore possibLe even for an eaterprlee registereil
tn a non-qe&ber oountry to enJoy a d.orrinant posltion withtn the Comsron
Marketi oonsequentLyr what natterE ln the oase of a fi.rm eltuatecl rithin  the Conmon Market 1g lts  conpetitive posltlon vlewetl in the
llgbt  of lnporte.
The next point to be clarif,led. in any partiouLar oage is  wh.at
constttutes abgEg of, a dooinant positlon,  The nonopoly provisl.on of, tbe Treaty (Ilffire  s5) J.tself fnslud.ee exanplee or-suob-inproper
practloee r
(")  The d"irest or Lnd.Lreot tnposition of any lnequttable purchase
or selling prS.oeg or of any other iaequLtable trading coaditl.one;
(t)  lfhe ltnltation  of protl.uotion, narketg or teahnica].  deve).opment to the preJudJ.oe  of, oonsum€rs  i
(s)  fhe appl.ioatlon to partles to transaotions of unequa). terne in
respeot of equivalent aupplles;
(a)  The erbJectlng of the concluslon of a contraot to the aooeptanoe,
by a partyr of add.itional euppliee whfohy elther by thelr nature' or aooortling to comnerciaL usage, have no conneotlon wtth the
subJeot of suoh contraot.,
A ftFther eranple of Lnportance l.s tb.e outting of prices Ln ord.er to ouet f,ron the narket a oonpetltor who lasks the resouroos need.e6 to se11  f,or a constderable  peri.od. at less than his coot prloe.
l{hen an enterprise erplAtts lts  d.omlnant posltlon by such cut*throat aonpetitlon or other nalpraotloes in ord,er to foroe'another enterprJ.eo to nerge against ite  wlLl or on unfavourable ternsp thls constltutes
an abuge.
It  le olear ffon the exanpLes glven in ArttcLe 86 that the ban
on abuse of d.oninant posit{ons Ls not iLirected. solely against partf-culal lnproper praatioee gn the uarket.  0n the- contrary, Artio1e85citespraotx'ces(riffi.6.ffirod,uctl"on,marketsorteohal.ca1
d.eveJ.opnent) rhtoh, by changlng the structlre of supplyl work to the
d'lsad'vantage of the oonsunerl although they tlo not contern what an enterprlse d.oes on the narket but what happens withln the enterprtee.
vfhere a ulerger between one enterprlse in a d.onl-nant positlon and. another
enterprl'se puts an end to oonpetition whloh woul.d, otherwise have con- tlrmett to erlEt on the narket in questLon and. so eetablLshee a nonopo\r, lt  can have juot the gane d.etrinental effecte for punohas.ers--and,-





d,evelopnent  and. greater produottvlty, to nentlon only two of lts
harnfirl. oonsequeno€Br Xt bes the result of llniting  the l.evel- of
produotlon so nuch that nerlnlaatlon of profltE lg aohLeved. by neans
of pricea that are higher than they sould be ln a uarket mhere there
le effeotive conpetition ancl therefore a highar level of productLon.
Bhe Conmlseion eane to the ooncluston that o conoentration
whloh establlghes a nonopoJ.y on a natrket; and therefore preJud.icee
the freed,on of aatton of auppllers, purohaecrg. and, ooruuners, nay in
a particu}ar oe6e constltute abuse of a donrnant positlon ln the sense
of Artiole 86 of the treatyl and toulcl therefore not be pernissible,
Thts ls  the only interpretatlon that aecortls fitth the obJeotlves of
the [eeaty tn general and, with the nr].ea of cornpetition in particuLar.
It  is on thte beeLe that a eysten of undistorted. conpetltlon nust le
found,ed; the sin of the nr3.es of oonpetitlou  lnvolved. Ln euoh a gysten
is to ensure that conpetitlon continues to be effeotlve and. to preserve
both the freedon of aotion and freedon of choioe of entreprensurs  and
consunetrs equaLly, If  thJ.e ain ls to be achteved,T Do oartel ancl
no enterprise in a doninant positi.on must be pernltted to deotroy
oompetition and the eoononoic freed.on of others by establiehtng a














Bruxelles,  JanvLer.  1966.
P/L
NOTE D I INF'ORMATION.
La conc€ntration  drentreprises  dans fe  liarchd  commun
3ur  J.a pr:oposition  de 1.. F{ans von der  Groebcn, Menibre de la
Ccn:,-:issionl ch:;rg6 des quest j,ons de concurrence ,  la  Conrnls sion  de Aa
Cor:.,.unaut6 6cononrique  europ6enne a adress6 aux gouvernenents des Etats
-r:e:.:bres l  la  suite  d t 6tudes approfondies,  une note  sur  la  concentration
des entreprises  dans Le }larchd  comnun. Ce docunent traite  les  problbnes
clue soulbve la  concentration  des entreprises  au point  de vue des
'3cc:.o::ies nationales,  du droit  des soci6 tds,  du droit  f iscal  et  c1u
drcit  des nronopoles.
Cette  note  falt  suite  au programne df action  de la  Cor:u:runautd
clfoctobre  L962 (points  25r 26).  Elle  concrdtise  et  precise  la  d6clara-
tion  faite  l-e L6 juin  L965 par I.i. von der  Groeben devant 1e Parler-rent
eurc::den ). Strasbourg  sur  ttLa politiclue  de la  concurrencer  616nent
de -ra 1:olitique  dconorrrique dans l-e I'Iarch6 cor:r,runr'.
Les travaux  de la  Comr.rission ont  abouti  atlx r6sultats  suivants  :
-. J  La suppression  des droits  de douane et  contingents  incite  ncr:l:re
:l t en-;::ep'rises e  s t adapter  au rlarch6 p1 us vaste  de La Cornnunautd 6cono::icue
euro::6enne. Cette  adaptation  exige  souvent des concentratlons  drentr'e-
prises  cjue ce soit  sous forrae de fusion,  d t acquieition  de particil-'striott
t'.e cr:dation  de filiales  communes ou de toute  autre  r-ranibre. I)e te11es
ccnceltrations  f avorisent  fr6cluer:rnient 1a prorluctivit{:  ,  1e pro.,rbs
teci::.ic,ue et  la  recherche.  Elles  renforcent  en m6me temps 1a ci-rpacit6
ie  :::s'i stance  et  1a force  concurrentielle  des entreprises  sur  1e i'-rarchj
i:a-ticnal ,  europ6en et  rilorldial .
11 nf est  pas possible  de donner des indications  ayant  une ve:1eur
;€n€ra1e sur  1a tail1e  optimale  dtung  entreprise..Pourtant  les  granaes
e::...i::e::risespouriaoapt*Fauo6ve1oppenentdurrar6h6
ig1irieur  europden et  a 1a concurrence internationale  renforc6e  que 1es
-:et-t tes  entreprises  qui  sont  cldsavarttag6es surtout  lorsqur i-1 s I a5it  c,e
$e :,,rccltrer  des capitaux  et  de f inancer  la  recherche  f echnique.
Z,  Four faciliter  aux entreprises  ce processus dtadaptation,  i1  faut
6iii::iner  en prenier  lieu  les  obstacles  drordre  fiscal  qui  sropposent aux
f;:sions  orl aux participations  au-del-A des frontibres.  C t est  ainsi
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qur actuelJ.enrent  en g6n6ra1 1es fusions  obligent  i  libdrer  des rdserves
fiscales  considdrabl-es qui  sont  alors  passibles  de 1rimp6t.  Les
c j-f:licultcs  16 sultant  de cet  6 tat  de choses doivent  disi;araitre  au'cant
._;e i:ossible.  Un groupe de travaiL  spdcial  est  charg6 de cet'ie
c'uestj.on.
Drautre  part,  1a Corn::ission va pr6parer  une harncnisation  .ians
-i e toiiaine  des irirp6ts directs,  en particulier  c'l es inrp6ts sur  1es
k.dnrf,ices des socidtds,  afin  dt6viter  cles distcrsj-ons  artj-fi.ciel-,es
i: e ia  concurrence et  des erreurs  de locali.saticn.  Une i:tude co.-';arative
:les ci:arges f iscales  est  exdcutde actueller"itl nt  n cct  eff et  ;  s li1
r'1,s.;ltat  rev€tira  une grande i;rportance  pour  1e s 'travaux driia.r:-:"cni,;a-
tic:..  uit drieurs  .
'j ,  Deuxibr,ier.rent,  1es fusions  et  partici.pabions  int;,.: rrrationa.i:s  t
ai;:si  que 1a crdation  de filiales  carll:iunes rerrcor.trent  cue s'!ri3i'Li{
cj€l-?"cles tla4s l-e ctr.;j.t deg-jggi3!11s:  jusqur)-;-'rJsent,  i1  r,'existe
:e"s de r6g1et;rentation interna tionale  ilour  1e s ccncentrations  int  - r.iia-
i-i', rales  cl t entreprises  .  C I est  pourquoi  1a Comr,riss j-on ne cessert'; .--3 s
cl ra.pi:orter son scutien  aux effolts  visant  i  la  crdation  de la
;:. 1;';ve11e f orr,le juridic.iue  de ].a soci6 td  par  acticns  eurol:d enr:e .  l,3s
t::ivaux  pr6liminaires  ont  comr.rencd.
4 .  La Cornrlis sion  es tir.re qu t i 1 f aut  ;arantir  eie ndile t eraprs que l-e s
::etiteg  et  rloyennes entfepri  pourront  continuer  drassul,ter Leu::s
t€cLes  1 6tre  d6saventagdes par  rap-tlorJ{: aux
3randes entreprises  au point  de vue de la  concurrence notamr.ieni err ce
c;i.ri concerne l  t organisation  de La vente  et  les  ,ltuCes de nrarci:rris;
,:ar' des conditions  cltachat ;,io$ns favorables;  par 1a ciiff  icu1t6  c I aCa!:tel
.'.'.acliines et  dquipenents a 1a tail1e  uoindre  de Itentreprise;  peT:1'es
jtossibiiit6s  rroindres  d I j-nfluencer  1a denande; par  1a diff  icul'bd
cie se procurer  cles capitaux;  par  Ia  diff  icultd  cl I obtenir  des infor','aa-
-f ions  notarni;ent sur  1e proJrbs  technique  et  1es *arch6s  6tran.iers;
eiins j- cl.ue par  1es liu,itations  de l t accbs e certains  narchds
;;articuliers  (p.  ex.  narch6s publi-cs ) .
En consdquence, Ia  Conraission estimc  souhaitable  les  rresures
sliivantes  :  acc6l-6rer  1 t introduction  clu systbne  C ? i-np6t sur  la  vaAeur
a j :ut6e  ciu t elIe  a propos6 et  qui  es t  neutre  Eu pr;:inf  c'l e vue ie  ra
ccilcurrerjce;  faciiiter  l-es ententes  pour 1a recherche  corrllJllrl€ ,  a:.
s-:r::cialisation  et  1a rationalisetionl  rend"re possililes  les  acha'cs en
cir,r:r,rrr; rdviser  1es 16glenrentations nationales  r-l.ui ddfavorisent  ie s
;:eti'tes  et  1noyennes entrcprises  I  prendre  leS i:ilesures faci;'itant
*..ur  ce11uu-"i  lraccbs  au i-larchti des ca;.itaux.  La Cornriiseion en''risa.je
.e  discuter  avec 1es Etats  nenbres  et  les  r:rilieux  intdress'is  ce c-ui
:eut  6tre  fait  pf""  p;dcisdr:ent  e  cct  d.';ard clqns 1e caclre du t::e:iti
cl.e Rome.
5,  Alors  que l-a Comrnission cl t une part  s t eff orce  dt6 lii;iner  j-cs
oLstacles  artificiels  atlx concentratj-ons  euro;"'d! er'i'r'es d t entre p::ices
clui accrciseent  1a itroductivit6,  e11e s t oplrosera * t autre  Tatt  5' tcu'Le
ccncentration  qui  aboutirait  I  r:To.r-roiroLisef un r.rarclrd :  b cet- efl:i  t
e1l-e fera  o".g"  d""  pouvoirs  que 1u|  confbrent  le  trait6  de l-a CEE
zt  le  rbglerirent no LJ du Conseil.
La Comnission estime que ltintercliction  des ententes  (art.  95)
ii'est  pas faite  ni  tp1rtop"i6"  pouf  emp6cher que cl'es concentraticns
nt ai:outissent  e une illtittt"u  excessive  sur  le  r:rarch6.-3
La disposition  relatj-ve  aux nonopolcs  (art.  86) interdit
J-rexploitation  Ce fagon abusive dtune position  do::'inante sur  Le
i,-ar ch6 c olil.illrr e
Ct est  pourquoi  clans 1e cas tl I espbce, i1  faut  toujours  ddter;:iner
:ltabord  stil  V "  une irosition  doninante.  IJne te1 1e position  ne ;:eut
6-|reddterr,rindeuniquLrnente'.ffi''t}1apartc1'uneentreprise
sur  le  marchd ou i  dtautres  dLdments quantitatifs,  El-1e rdsulte  en
-:rei:lier  lieu  de la  capaci-t6  d t exercer  sur  le  r.rarchd rirne influence
si.i.:stantielle  et  pr6visible  pour  1 I entreprise  ri.cminatrice.  Par e:<oap1e t
ii.:ae entreprise  qui  est  "rt ,"e"o"o  d t 6carter  du riiarch6 des concurz:enrls
se'r on son i; rd  peut  <lisposer dd ji  d t utre position  Cor,ri-nante ril6rce si
sL._ ,-tropre part  du ma.rch6 est  encore relativcnent  faible.
Les causes d rune position  dlor:rirante pcuvent  ge situer  '-'an'c 
-i e
secteur  de 1a procluction,  de  la  vente  ou de la  capaciti  financibre'
Crest  pourquoi  i.1 faut  toujours  tenir  courpte de 1'6volution  iu  '-':'arch6
"t-""n"id6rer 
l rentreprise  clans Ie  f 6seau de ses relations  dccnoi;icllleso
Ctest  aihnsi quten g,6nZraL une dntreprise  qui  joue  le  r61e de rr':f ice-
ieaderrr iL 1 t int6rieur  C tun o1-igopole rloninera  1e r'*arch6 '
La poSition  de l t entreprise  cor:l:.le vende ur  s:-1r 1e narch'6 c'i;':'i: 'u'n
est  C<iterrainante .  C t est  glourluoi  nr6r,re une entreprise  aya.nt eci': sib3e
dans un pays tiers  peut  occuper une position  cjo::linar'ite sur  ie  i-:i:clh6
coir.;ll.rr. Par analo6ie,  pour' tes  errtreprises  sises  ' ens 1e i]arch6
ccit;tllLrr, c t est  1a sittration  corrpte tenu des irapOrtations  qui  e st
Cd ter..iinante  au point  d e vue de la  concurreflo€ r
Par  con stj quent ,  iI  fauclra. totl j ours  dd ton.t1n er  dans 1e cas
c t e spbce s I i1  y -a abus d rune positi-on -doririnante. La dispositior:"  iu
'Ir.aj--td relatlve  aLrx 1;1onopoies (art.  86 )  6nur.rbre 1e s exerrples ce telies
:-'r:,ticue s abusives  :
imposer des prix  cltachat  ou Ce vente  ou dtautres  conditions  Ce
transaction  non 6quitabl-es ;
;- j-i:liter  1a product j-on,  1es C6bouchds ou 1e tldvel-oppeme nt  tecii::ique
au prd judice  cies consommateurs I
ai:pliquer  e l t 6gard de partenaires  cor.Ji lerciaux  des conditicns
indgafes  ir des prestations  6quivalentes;
subordonner la  conclusion  de contrats  5 lfaccepta'tion  par  1es
r:artenaires  cl e prestations  suppldmentaires  qui  ?ar  leur  natu::e ou
selon  les  usages colill,:Grciaux nt olt  pas de lien  avec l t obiet  cle oes
contrats.
On peut  citer  coEli-le autre  exer:ple surtout  'L'a" concurrence ':ar 
'! e s
,;:r,ix en v ue d r 1carter  c1u narch6 un concurrent  qui  ne dispose pas ce
-:.cyens suffisants  pour pouvoir  vendre pen'cant une assez longue
,,riiiocle  e 
"^-;;i; 
inf6rieur  au prix  de revient.  Il-  y  a a'Lrus 1c:rci;urune
entr:p,rise  profite  de sa position  dorninante pour se livrer  ir tlne -le1ie
concrlrrence ou ). cl tautres  pratiques  visant  b obliSer  h une fusion
Lns autrc  entreprise  contrl  sa volont<; ou i  des conditions
dif a.vorables.r" *-
l+
11 ressort  cles exenrples dnur"rdrds h 1'articLe  86 que ltini:r':riction
l.:tr"pioiter  de fagon abusive une positj-on clominante nrest pqs;irig'5e
-  *ri.iirement contre certaines praticsues abus j-ves sur 19 -r,raq9h'f : }t.
eff et ,  1 t article  S6 dnurnbre 6gaLer-rent des praticiues ( tini  tation  i.e
ia  production, cles d6bouchde ou du ddveloppement teohnique ) qui
entrafnent  des ddsavantages pour  les  consomf,lateurs  du fait  Cu chense-
:-:ent de la  structure  de ltoffre,  bien  que ces pratiques  ne cci-:cernent
-)as le  comporteraent de lrentreprise  6ur  le  r,rarch6, rnai.s des op6rations
i,;i  se d6r-oulent l  lrint6rieur  cle cette  entreptriso.  Une fusion  entre
*u  entreprise  occupant une posS-tion clor:rlnante et  une autre  en-i:rci:rise
fusion  ciui aurait  pour effet  drdli-i:riner  La concurrence qui
porsj-sterait  autrenent  qur  le  r.rafchd consicldrd,  Ce sorte  que ce narch6
s t e :" trouve  nonopoJ-isd peut  avoir  exacteraent les  nArnes eff ets
nui sibles  pour les  acheteurs  et  J-es consomi:lateurs que les  exer:ples
inu::r6rds ir- t I article  86 .  En f ait,  rlne situation  Ce monopole o1i-:.:ine
l- | i:rcita.tion  au perf ectionnement technique  et  a  1 t accrois serrent
cle l-a productivii6  pour ne citer  que deux effets  prdsuAiciablesr
Cette  position  incite  e lir.rLter  1e nlveau  de la  production  de
r.:anibre h r6aliser  des profits  maxirnaux grAce b des prix  supdrieurs
;- ce qutils  seraient  dang un rnarch6 avec une ccncurrence effj-cace
et  :ar  consdquent un nlveau  de production  p&us dl-ev6.
La Cor:r.:rission a abouti  i.  ta  cor,.clusion qUrune ccncentraticn
drerrtreprises  qui  aurait  pour  effet  de raonopoiiser un narch6 et:lar
cons,iquint  r.rettrait  en questioh  La J.itert6  dtaotion  des fourr.j-eseurst
acheteurs  et  consonpateufs peut  constituer  dans un cas drespbce une
ex1:icitation  abusive drune position  d ontinante au sens c1e 1tart,  85
ciu ?raitd  et  ne serait  donc pas autoristie.  Au derneurant, seule  cet-be
inturprdtation  correspond roi  objectifs  de ltenscnble  du Traj-t'!  et
au:: r-bgles relatives  i  la  concurrence en particuiier'  En vertu  iu
Trgit6,  i1  faut  cr6er  un ";;ta;; 
oil 1a concurrence ne soit  p?^s iaussde;
i""  rbgles  rela.tives  h la  concurrence qui  contri-1:uent A ltinsta'uration
cle ce lystbne  visent  i  1'r6senter  1e fonctionnement  Ce la  conc-'lrrtrnce
ct  i. prlt{ger  la  libert!  6'action  et  de choix  aussi  bien  dd tous
:-eS entf . p1' eneUf s  qqe de toUS 1es col'1sOt,l,.-ategr5. C t eSt pcura,uci ia
litost  perirls  ni  e une entente  ni  5 une entreprise  occupant *rr€
:csition  aonr:,narrle d t 6lir.riner  la  concurrence et  1a libertd  dcc'no:::ic1ue
c'l t autrui  en nonopolisant  un r:arch6 .